































Session 1: Developments and Improvements of Optical Solar Instruments 
(09:20-12:15)座長:北井礼三郎








Session 2: Small Scale Activities in Chromospheric features 
(13:25-15:55)座長:花岡庸一郎




(5)David H. Brooks r A review of the properties of transition region blinkers and their relation-
ship with the chromosphereJ (30分)
(6)渡浸鉄哉「彩層線の高空間分解能撮像と高分解能スベクトル観測を併用したコロナ X線輝点
直下の彩層構造の時間変化の調査J(20分)
(7)Jagdev Singh rVariation of FWHM of coronal emission lines with height J (20分)
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(3)Yu Liu rEvolutional Characteristics of Magnetic Field in HαSurge Regions J (20分)
(4)Dun Jinping rMagnetic Shear Development in Super Active Region 10486 J (20分)
(5)斎藤祥行「大フレアの前に見られる 1600A予熱現象J(20分)
(6)神尾精 rSOHO・CDSと飛騨Hα の協同観測で観測されたフレアJ(20分)
(7)日江井栄二郎他 rWhiteLight Flare at the Solar Limb J (20分)
(8)森本太郎 rHα フィラメント消失の速度場解析(review)J (30分)















































1. Mini-Workshop on Magnetic Reconnetion and Particle Acceleration 
2003年5月14日(京都大学宇宙物理学教室)
2. Mini-workshop on Japan-UK Collaboration on "Study of Nonlinear Magneto-Plasma 
Dynamics in the Sun， Starsうand Accretion Disksう
2003年6月11日(京都大学宇宙物理学教室)
3. Solar Reconnection Workshop 
2003年 11月5日(京都大学宇宙物理学教室)
4.太陽磁場ワークショップ
2003年 12月 11日一12日(京都大学飛騨天文台)
55 
